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Summary A case of membranous nephropathy with crescents in rheumatoid arthri-
tis is reported. This patient was a 59-year-old male with longstanding rheumatoid arthritis 
He developed renal dysfunction， proteinuria and hematuria. Neither gold nor penci1amine 
was given. Real biopsy revealed membranous nephropathy with various stages of crescents 
This case showed improvement in renal function with predonisolone treatment. Although 
the actual mechanism remains unc1ear， itseems likely that a mechanism similar to 
rheumatoid vasculitis or necrotizing glomerulonephritis may superimpose on pre-existing 
membranous nephropathy. 
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主訴:蛋白尿，血尿. められた.血管炎の像はなかった(Fig. 2・3). 
家族歴特記事項なし. 鐙光抗体法(IF)所見ではIgGが主として糸球体係蹄壁
既往歴.特記事項なし に沿って穎粒状に沈着しており，一部ではメザンギウム
























性であった.血清補体価は， C3が49mg/de， C4が25mg 
/dQ， CH50が20U/mQであり，低下していた.腎機能は，
Fレアチニンクリアランス 41mQ/分， PSP(l5分値)7 









Table l. Laboratory data on admission 
Urinalysis 
protein 1.8 g/day CI 108 mEq/ Q 
occult blood (3十〉 FPG 92 mg/dQ 
RBC many/hpf Serology 
WBC 1-2/hpf CRP (6+ ) 
cast (-) RA (-) 
urine s2MG 10μ g/Q RAHA 80X 
urine NAG 14U/12 ANF 40X 
Hematology DNA (-) 
RBC 265 X 10'/mm' LEtest (-) 
Ht 23 % IgG 2195昭 /dQ
Hb 7.4 g/d国 IgA 350mg/dQ 
WBC 12000/nun' IgM 300mg/dQ 
PQt 37 X 10'/耐 C3 49mg/dQ 
ESR 150mm/h C4 25mg/d12 
Biochemistory CH50 20U/mQ 
TP 6.4 g / dQ HBsAg (-) 
Alb 3.2g/d!2 Wa-R (ー〉
BUN 41mg/d国 Renal function 
Scr・ 1.9mg/d!2 Ccr 41mQ/min 
UA 7.1mg/ d!2 PSP 05') 7% 
Na 139 mEq/ Q Fishberg'test 
K 4.7mEq/且 415 mOsm/kg・H20
Fig. l. Hand roentgenogram reveals symmetric 
joint space narrowing，巴rosivechanges in 
the proximal interphalangel， metacarpo. 
phalangeal and phalangeal joints， carpal 
bone erosion and sever巴bonedemineraliza-
tion. 
半月体形成をともなう膜性腎症を合併した慢性関節リウマチの 1例 (239) 
Fig. 2. Light microscopy shows glomeruli with 
crescents 
Top : small fibrous crescent 
CH. E. staining， X 330) 
Bottom : cellular crescent and mild thick】
ing of the capillary wall 















ク300mg，さらに 3月 27日からはアザチオプリン 100mg 
を追加して経過を観察している (Fig. 7). 
Fig. 3目 Lightmicroscopy shows glomeruli with 
cresc巴ntsand infiltration of mononuclear 
cells densely. 
(PAS staining， X 330) 
Fig. 4. Granular immunofluorescence in the capil-
lary loops and the m巴sangiumfor IgG. (x 
330) 
Fig. 5. Electron microscopy shows subepithelial 
and intramembranous electron dense 
deposits. 






基準の 7項目中 5項目〔朝のこわばり， 3関節以上の関節
炎，手関節の関節炎，対称性関節炎， X線変化〉を満たし




MN2).12).13)などが報告されている.一方， RA自体による い.したがって，本例に合併した MNは RA自体によ
糸球体病変の出現は比較的稀とされている. るものと判断してよいと考えられる.さて RAに MN
が出現する頻度については， Sellars et al. 2)の報告では












ではメザンギウム域に IgG，IgM， Clqおよび C3の穎
粒状沈着， EM所見は GBMの上皮下，基底膜内および
軽度ではあるが内皮下に，さらにはメサンギウム域に
Fig. 6. Electron microscopy shows m巴sangialelec-
tron dense deposits. 
(Uranyl ac巴tateand lead citrate stains. X 
6200) 
.r 
NOV. Dec. J an.ー89 Feb. lIar. Apr. I国y.
Sulindac 300mg 
Aug. 88 Sep. Oct. 
RenaI biopsy I Dirazep 300mg 
Prednisolone 20皿g 10mg 
zathioprine 100mg 
CRP (日+) (1+) (1+) (4+) (4+) (5+) 

































Fig. 7. Clinial course. 
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